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ئ أ ن
اليدز مرض العرص الفتاك ،ولقد تناول ش
الغ�
رد� نقل مرض إ
يعت� مرض إ
اليدز إىل ي
ب
الم�ع الجز يا� ال ي
آ
ف
بصورة عرضية ،بمناسبة تحديد الظروف المشددة ي� الجرائم المخلة بالداب العامة ،حيث عاقب
أ
بالشغال المؤبدة ف ي� حال إصابة الضحية بالمرض ،إال أنه لم يقرر المسؤولية عن نقل المرض بصورة
مستقلة ،وإنما بمعرض ارتكاب جرائم العرض ،وقد جاء هذا البحث لبيان أوجه القوة والضعف ف ي�
الت�يعي بما يحمي حياة أ
أ ن
رد� ،ومعالجة أوجه النقص ش
ش
الفراد من هذا المرض الفتاك،
الت�يع ال ي
ولبيان المسؤولية الجزائية والمدنية ت
للغ� ،وقد توصلنا ف ي�
الم�تبة عىل نقل المرض من قبل المصاب ي
أ
ن
ض
رد� وقانون الصحة
الختام إىل جملة من النتائج والتوصيات ،أهمها �ورة تعديل قانون العقوبات ال ي
العامة ،بحيث يتم تجريم نقل هذا المرض الفتاك قصداً أو خطأً ،وكذلك المساواة ف ي� العقاب عىل
ب� الوفاة ومجرد الصابة .وقد قسمنا هذا البحث إىل ثالثة مباحث ،المبحث أ
الخطأ ي ن
الول لبيان مرض
إ
ن
اليدز ،والمبحث الثالث للمسؤولية المدنية
الثا� للمسؤولية الجزائية عن نقل مرض إ
إ
اليدز ،والمبحث ي
اليدز.
عن نقل مرض إ
اليدز ،المسؤولية الجزائية ،المسؤولية المدنية.
الكلمات المفتاحية :إ

تاريخ االستالم2018/11/14 :

تاريخ القبول2019/1/15 :
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AIDS/HIV is perceived as one of the greatest scourge of our times. The Jordanian criminal law has
addressed the transmission of AIDS/HIV to others based on incidental conditions that are related
to aggravating circumstances of offences against public moralities. The guilty shall be liable to a
penalty of life imprisonment with hard labor in case the disease is transmitted to the victim. The law
does not deal with crime of transmitting the disease as an independent case; however, it associates it
with “honor crimes”. The current study aims to explore the strengths and weaknesses in the Jordanian
legislation and remedy the legislative deficiencies to protect the lives of individuals from this deadly
disease. The research also aims to illustrate the criminal and civil liability for transmitting the disease
by the infected to others. One of the key findings and recommendations that the study concluded is
that the Jordanian Penal Code and the Public Health Law should be amended to criminalization of
deliberate or accidental transmission of AIDS/HIV. The code should ensure equality of punishment in
the event of death or infection. The study includes three parts: the first part highlights the disease of
AIDS/HIV, the second part presents the criminal liability for transmitting the disease and the third part
shows the civil liability for the transmission of AIDS/HIV.

Keywords: AIDS/HIV, Criminal liability, Civil liability.

النقص بما يحمي حياة أ
،الفراد من هذا المرض الفتاك
المقدمة
 المبحث أ،يعت� مرض اليدز مرض العرص الفتاك الذي ال وقد قسمنا هذا البحث إىل ثالثة مباحث
الول
إ
ب
ن
الثا� للمسؤولية الجزائية عن
 لبيان مرض إ، فهو مرض الموت بامتياز،كب�ة للنجاة
تي�ك لحامله فرصا ي
 والمبحث ي،اليدز
حيث لم يستطع الطب الحديث ت
 والمبحث الثالث للمسؤولية المدنية،اليدز
ح� هذه اللحظة من نقل مرض إ
 ثم توصلنا ف ي� الختام إىل جملة من،اليدز
لجم هذا المرض والقضاء عليه واكتشاف عالج فعال عن نقل مرض إ
ئ
.خط� وقد بلغ من أهمية النتائج والتوصيات
وبا� ي
 فهو مرض ي،للحد منه
المبحث األول
تعريف اإليدز وطرق انتقاله

ًهذا المرض أن حددت منظمة الصحة العالمية يوما
الول من شهر كانون أ
عالمياً لليدز هو اليوم أ
الول من
إ

 وقد بلغ من خطورة هذا المرض أن ألقى بظالله،كل عام
ئ أ ن
اعت�ه ش
عىل ش
�رد
 حيث ب،�الم�ع الجز ئ يا
الم�ع الجز يا� ال ي
 لذا سوف يقسم،أسبابه وأعراضه وطرق والعدوى
 وتتلخص مشكلة،من الظروف المشددة ف ي� جرائم العرض
أ
ين
مطلب�؛ المطلب الول تعريف
الباحثان هذا المبحث إىل
أ ن
البحث ف ي� أن ش
رد� لم يقرر المسؤولية عن نقل
الم�ع ال ي
ن
.الثا� طرق انتقاله
إ
 والمطلب ي،اليدز وأسبابه
 وإنما،المرض بصورة قصدية مستقلة أو بصورة الخطأ
أ
باليدز
 التعريف إ: وقد جاء هذا البحث لبيان المطلب الول،بمعرض ارتكاب جرائم العرض
ف
أ ن
أوجه القوة والضعف ف ي� ش
اليدز
رد� ومعالجة أوجه
سنتناول ي� هذا المطلب تعريف مرض إ
الت�يع ال ي
ض
اليدز التعريف به وبيان
يقت� الحديث عن إ
ي
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أ
ف� ي ن
اليدز
فرع� :الفرع الول تعريف مرض إ
اليدز وأصوله ثانياً :تعريف إ
ي
الحرف أ
إنجل�ية عبارة عن أ
ن
يز
الثا� خطورة المرض.
الوىل
اليدز كلمة
إ
التاريخية ،والفرع ي
أ
ن
ال ي ز
اليدز وأصوله التاريخية
وتع�:
نجل�ية (،)AIDS
من اسم المرض باللغة إ
الفرع الول :تعريف مرض إ
ي
اليدز يتطلب أوال ً بيان (،)ACQUIERD IMMUNE-DEFICINCY SYNDROME
إن التعريف بمرض إ
أ
ن
الصول التاريخية للمرض ،وثانياً تعريف المرض.
تع� وافدة نقص المناعة المكتسبة،
وترجمتها إىل العربية ي
أوال :أ
الصول التاريخية للمرض
أما ف ي� اللغة الفرنسية فيسمى سيدا ،وهي أيضاً اختصار
ً
للحرف أ
أ
ن
اليدز ف ي�
وتع�
الوىل من اسم المرض (،)SEDA
لقد سجلت أول حاالت لمرض إ
ي
الواليات المتحدة أ
المريكية عام  ،1981عىل الرغم من أن ()SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE
بف�وس أو ث
أك�
البحوث العلمية ترجح أن إ
اليدز بدأ بقارة أفريقيا ،حيث ( .)4وينشأ هذا المرض نتيجة إ
الصابة ي
ف
الف�وسات الطبيعية المنعكسة والمجهولة المنشأ
أثبتت تحاليل الدم المخزون منذ عام  1959ي� ز ي
ائ� سابقاً من ي
(الكونغو الديمقراطية) وجود عينات إيجابية ،أما عن كيفية الجغر ف يا� ويسمى ( ،)5()HIVوالذي يهاجم جهاز المناعة
انتقال المرض من أفريقيا إىل أمريكا ،تف�جح النظريات لدى المصاب من خالل إصابة أ
الحماض النووية ف ي�
العلمية أن بعض العمال المهاجرين ،من جزيرة ت
النسان ،والمعروفة بالشيفرة الوراثية ()DNA
هايي� جسم إ
ي
إىل أفريقيا ،للعمل ف ي� الستينيات وأوائل السبعينيات ،فتصبح مؤكسدة ،وتسمى ب ( ،)6()RNAفيدمر جهاز
هايي� نقل إىل المناعة كامال ً ت
بالف�وس ،ولدى عودتهم إىل ت
وي�ك المصاب فريسة سهلة ألي مهاجم
قد أصيبوا ي
ي
السياح أ
المريكان .وهكذا انتقل إىل الواليات المتحدة يعيث فيه فساداً دون مقاومة من الجسم ،كما تعطي
أ
ف
الصابة بهذا المرض الفرصة للخاليا الرسطانية أن
اليدز ي� إ
المريكية( ،)1وبعد ثمانية أعوام عىل اكتشاف إ
أك� من  130000حالة ف� تت�عرع ش ف
أمريكا ،أي ف� عام  ،1989سجل ث
الصابة
وتنت� ي� جسم المصاب ،مما يؤدي إىل إ
ي
ي
كابوس،
الحصائيات يغ� دقيقة بأنواع نادرة من الرسطان مثل :رسطان ساركوما
كافة أنحاء العالم( ،)2وتكاد تكون إ
ي
عن حجم هذا المرض ف ي� العالم لكون بعض الحاالت وأخرى شائعة مثل :أورام الجهاز اللمفاوي الخبيثة(.)7
ن
ت
الثا� :خطورة المرض
ال� قد تصل إىل الفرع ي
يغ� مكتشفة لطول حضانة هذا المرض ي
يعت� اليدز من أ
ع� عاماً ،حيث يطلق عىل المصاب ف� هذه ت
خمسة ش
الف�ة
المراض الفتاكة والقاتلة،
ب إ
ي
باليدز.
اليدز وليس مريضا إ
حامل مرض إ

()3

حيث يدمر كافة دفاعات الجسم الطبيعية ويجعله
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فريسة سهلة لجميع أ
المراض بما فيها الخاليا الرسطانية ،الواحد ،وهو ينتقل ي ن
والناث بنسبة تفوق %60
ب� الذكور إ
ف
تدم�ه لجهاز المناعة لدى انتقاله ي ن
ب� أفراد الجنس الواحد ،مع مالحظة أن هنالك
تتمثل خطورة هذا المرض ي� ي
ت
وال� ممارسات جنسية تزيد من فرص انتقاله مثل تعدد القرناء
المصاب والذي تعد الخاليا اللمفاوية عموده الفقري ي
ت
ين
الجنسي� ،ووجود أمراض جنسية تقرحيه وعدم استخدام
وال� تقوم بالتصدي آلية يف�وسات
تقسم إىل خاليا  B، Tي
ش
فتنت� وسائل الوقاية عند الممارسات الجنسية(.)10
بتدم� هذه الخاليا
تدخل الجسم ،حيث يقوم
ي
الثا� :الدم الملوث وسوائل الجسم أ
ن
الف�وسات ض
الخرى
ي
وتق� عىل جميع وسائل الدفاع عن الجسم الفرع ي
ي

ويمتاز هذ المرض برسعة انتشاره كونه ش
ينت� من خالل
الدورة الدموية خالل تف�ة ي ز
وج�ة(.)8

إن نقل الدم الملوث من إنسان مصاب إىل
إنسان سليم يؤدي إىل إصابته عىل نحو مؤكد بالمرض

ومما يزيد من خطورة هذا المرض هو عدم وال ت
يش�ط نقل الدم كامالً ،بل إن نقل إحدى مشتقات
ف
و� ت
الف�ة من -1979
وجود عالج فعال له ،فهو مرض الموت بامتياز ،لذلك الدم المصاب تكفي لنقل المرض ،ي
ف
ش
حوال ثمانية آالف شخص نتيجة
هو أخطر مرض عرفته الب�ية وهو طاعون العرص ،وأما  1985أصيب ي� فرنسا ي
أ
ت
ين
اليدز
ال� تعطى
للمصاب� ،فهي ال تعدو أن تكون نقل الدم المصاب إليهم ،حيث لم يكن اكتشاف إ
الدوية ي
محاوالت لتقليل أو إحباط تكوين فايروسات جديدة أو قد تم ف� تلك ت
الف�ة ،وهذا الرقم مرشح للمضاعفة ألنهم
ي
()9
قد ينقلوا المرض إىل ذويهم دون علمهم كالزوج إىل
الف�وسات ولكن دون القضاء عليه تماماً.
وقف نمو ي
أ
ن
ن
يع� االنتقال بواسطة الدم
الثا� :طرق نقل المرض
المطلب ي
زوجته والم إىل ابنها ،وال ي
يتواجد ف�وس اليدز ف� أ
النسجة وسوائل أن يتم نقل الدم بشكل ش
مبا� ،بل إن استخدام أي أداة
إ
ي
ي

ن
كالبر وأدوات الوشم
الجسم وهي الدم
والم� والدموع وإفرازات المهبل ملوثة بالدم المصاب تنقل المرض ،إ
ي
العضاء أ
والحليب وإىل هذه السوائل ترجع أسباب انتقال هذا وغسل الكىل وشفرات الحالقة ،وزرع أ
والنسجة
المرض ويمكن إجمال أسباب انتقال المرض بثالثة أسباب وعمليات التجميل ،أ
الخط� جداً أن نقل الدم الذي
والمر
ي
اليدز قد ينقل المرض بنسبة  1عىل 35000
سنتناولها تباعاً ف ي� ثالثة فروع.
ثبت خلوه من إ
الفرع أ
إىل  150000 -1وذلك لتأخر ظهور أ
الجسام المضادة ف ي� الدم
الجنس
الول :االتصال
ي
للف�وس من ث
أك�  )11(.كما قد ينتقل المرض عن طرق إفرازات المهبل ،أما
يعت� االنتقال
الجنس ي
ب
ي
أ
ين
الجنس� أو ي ن
ين
السباب شيوعاً سوا ًء ي ن
خمس�
ب� أفراد الجنس بالنسبة ِللُّعاب فقد أجريت دراسات أمريكية عىل
ب�
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ئ
الجنا� :تقسم إىل
أوال ً من حيث الجزاء
ي

ين
باليدز ولم
شخص تم عضهم من قبل أشخاص
مصاب� إ
أ
الف�وس الموجودة ف ي� مسؤولية عقابية أي مضمونها العقوبة بأنواعها المختلفة
يصب أي منهم إ
باليدز لن كمية ي
()12
وهي ت
تف�ض الخطيئة وتقاس بمقدارها ،والمسؤولية
اليدز.
اللعاب يغ� كافيه لنقل إ
الفرع الثالث :االنتقال من أ
الم إىل ي ن
الجن� أو الرضيع
أ
ت
االح�ازية وهي تقوم عىل الرغم
التداب�
والبحاث العلمية بنقل ومضمونها
تقطع الدراسات
ي
العدوى من أ
الم إىل ي ن
الجن� بواسطة الحبل الرسي ،كما من انتفاء الخطيئة كالمجنون وقد تجتمعان ف ي� شخص
االح�ازية وهي ت
ت
تف�ض الخطورة الجرمية وتقاس بقدرها

قد ينتقل المرض أثناء الوالدة بسبب إفرازات المهبل واحد(.)15
ثانياً من حيث الركن المعنوي تقسم إىل

وأخ� ًا ينتقل
والدم النازف بسبب الخدوش والجروح ،ي
المرض من أ
الم إىل الرضيع عن طريق الرضاعة ،ويسمى مسؤولية قصدية ومسؤولية يغ� قصدية (الخطأ) ،وأساس
ن
الجا�
انتقال المرض بهذه الوسيلة العدوى الرأسية ،وقد أثبتت هذا التقسيم هو الركن المعنوي ومقدار سيطرة
ي
الدراسات أن  %30من أ
ن ف
باليدز عىل ماديات الجريمة ،ففي المسؤولية القصدية هنالك
الطفال
المصاب� ي� العالم إ
ي
تم عن طريق أ
سيطرة كاملة عىل الفعل والنتيجة ،أي تتوافر لديه إرادة
الم الحاملة لهذا المرض(.)13
ويرى الباحثان وجوب إباحة إجهاض أ
الم ف ي� حال إصابتها الفعل وإرادة النتيجة ،بينما ف ي� الثانية يريد الفعل وال يريد
النتيجة وال شك أن الثانية أخف تبعات من أ
باليدز لك ال ينتقل المرض إىل ي ن
الوىل( ،)16بل
الجن�.
إ
ي
إن ش
الخط�ة
الم�ع ال يعاقب عليها إال بالنسبة للنتائج
ي

واليذاء كقاعدة عامة ،وسوف نقسم هذا المبحث
المبحث الثاني
كالوفاة إ
إىل ثالثة مطالب ،المطلب أ
أ ن
الول موقف ش
رد� من
المسؤولية الجزائية عن نقل المرض
الم�ع ال ي
ن
تز
اليدز بصورة قصدية،
المسؤولية الجزائية :هي
الثا� نقل إ
االل�ام بتحمل نقل إ
اليدز ،والمطلب ي
النتائج القانونية ت
الم�تبة عىل توافر أركان الجريمة ،والمطلب الثالث نقل المرض بصورة الخطأ.

أ
أ ن
ئ
وموضوع هذا ت ز
ش
رد� من نقل المرض
االل�ام هو الجزاء
ي
الجنا� بصورتيه العقوبة المطلب الول :موقف الم�ع ال ي
أ ن
والتداب� ت
إن بيان موقف ش
رد� من نقل مرض
االح�ازية وعنارص المسؤولية الجزائية هي الوعي
ي
الم�ع ال ي
اليدز يتطلب تتبع موقف ش
الم�ع ف ي� قانون العقوبات
واالختيار( ،)14وتختلف تقسيمات المسؤولية الجزائية إ
القوان� أ
أ ن
أ ن
ين
رد� ثم بيان موقف ش
الخرى،
رد� ف ي�
باختالف أساس التقسيم فهي تقسم إىل:
الم�ع ال ي
ال ي
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الفرع� آ
ال ي ن
ين
تي�:
وهو ما سوف نتناوله ف ي�
أ
أ ن
ن
ش
للمج� عليه ،وذلك أن اكتشاف
اليدز ف ي� نطاق الحماية الجزائية
رد� من نقل إ
الفرع الول :موقف الم�ع ال ي
ي
هذا المرض قد يتأخر ت
لف�ة طويلة ،وكذلك إذا أصبح
قانون العقوبات
ويرى الباحثان أن هذا ش
ضيق من
ال�ط يُ ِّ

أ ن
رد� المعتدى عليه حامل للمرض ،ولكن ليس مصابا ،فهل
باستعراض نصوص قانون العقوبات ال ي
رقم  60لسنة  1960وتعديالته( )17ت
الصابة بعد ش
وال� كان آخرها ف ي� القانون يطبق ش
ع� سنوات
ال�ط؟ وماذا لو حدثت إ
ي

المعدل لقانون العقوبات رقم  7لسنة  2018نجد أن هل تسقط الجناية بالتقادم؟ ال شك أن صياغة النص
أ ن
الشكاليات وتؤدي إىل
تث� هذا النوع من إ
رد� لم يتطرق إىل جريمة نقل إ
اليدز بهذه الصورة ي
قانون العقوبات ال ي
ين
كجريمة مستقلة وبصورة ش
المجرم� من العقاب ،ويرى الباحثان أنه يجب
مبا�ة فال توجد جريمة ف ي� قانون إفالت
الصابة تطبيق الظرف المشدد لمجرد كون ن
العقوبات بهذا الوصف ،وإنما تطرق ش
باليدز
الجا� مصاباً إ
الم�ع إىل إ
ي

أك� من الحماية الجزائية
اليدز بصورة عرضية ،وذلك عند الحديث عن ويعلم بهذه إ
بمرض إ
لتوف� قدر ب
الصابة ي
الظروف المشددة للعقوبة ف� الجرائم المخلة أ
الم�ع يعرف ي ن
بالخالق للمعتدى عليه ،وسندنا فيما نقول أن ش
نوع�
ي
آ
وكث� من
والداب العامة وهي االغتصاب وهتك العرض ،حيث من الجرائم هما :جرائم الخطر وجرائم ال�ض ر ي
ورد النص عليه ف ي� البند ب من الفقرة  2من المادة  301الجرائم يعاقب ش
الم�ع عليها عىل الرغم من عدم حدوث
ف
الكث� من
عقوبات ،حيث تنص (إذا أدت إحدى الجنايات السابق النتيجة كونها جرائم خطر ،كما هو الحال ي� ي
ذكرها إىل إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة جرائم أمـن الدولة مثل شل الدفـاع الوطنـي م 113
تعك� صفو العالقات أو
المكتسبة مع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون عقوبات ،و المادة  118عقوبات ي
أ
وكث� من جرائم أمن الدولة.
العقوبة الشغال المؤبدة) ،والذي يتضح من هذا النص تعريض المملكة للخطر ي
ال�وط آ
بالصابة ،ت
أنه ت
اش�ط ش
يش�ط لتطبيق هذا الظرف المشدد ش
الم�ع لتطبيق
التية:
ثانياً :العلم إ
أوالً :إصابة المعتدى عليه باالغتصاب أو
اعت�ه ش
الم�ع جريمة
هتك العرض أو اللواط – والذي ب
مستقلة عن هتك العرض – بمرض نقص المناعة المكتسبة
(اليدز) ن
الصابة فال مجال لتطبيق
بمع� أنه إذا لم تثبت إ
إ
هذا الظرف المشدد.

ن
الجا� بإصابته بهذا المرض،
الظرف المشدد أن يعلم
ي
ن
باليدز ،وال شك
أي يجب أن يعلم
الجا� بأنه مصاب إ
ي
أن العلم هو العنرص الرئيس ف ي� الركن المعنوي وتطلبه
من قبل ش
الم�ع هو تطلب الركن المعنوي بالنتيجة ،وقد
بع� عنه ش
بالصابة ،وهذا من أساليب اللغة
الم�ع بالعلم إ
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العربية ،التعب� عن الكل بالجزء ،وصورة القصد هنا هي المشدد وهي أ
الشغال المؤبدة وهي أشد من عقوبة القتل
ي
صورة القصد االحتمال ،فالذي يتضح من النص أن الفاعل القصد الوارد ف� المادة  326وهي أ
الشغال  20سنة ،بينما
ي
ي
أ
لم يكن يقصد نقل المرض بشكل ش
الشغال المؤبدة هي  30سنة وفقاً للتعديل االخيـر لقانون
مبا� ،ولكن نتيجة
()19
احتمالية توقعها الفاعل فقبل بالمخاطرة ف ي� سبيل تحقيق العقوبـات ف ي� المادة . 1/20
هدفه أ
ف
ش
تو� المعتدى عليه
والم�ع
الجنس،
الصيل وهو ارتكاب االعتداء
ولكن ما هو الحكم إذا ي
ي
أ ن
رد� ف� قانون العقوبات يساوي ي ن
ش
الصابة بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة
ب� القصد
المبا� من جراء إ
ال ي ي
والقصد االحتمال ،وقد أورد ش
االحتمال القطعية؟ الحقيقة أنه يجب االحتكام إىل القواعد العامة
الم�ع القصد
ي
ي
ف
ت
ت
وال� تتحدث عن تفاقم
وال� تنص عىل أنه (تعد الجريمة وإعمال نص المادة  58عقوبات ي
ي� المادة  64عقوبات ي
تعت� هذه المادة استثنا ًء من القاعدة
مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل إذا النتيجة ،حيث ب
كان قد توقعها فقبل بالمخاطرة ) ..وقد عرفت محكمة العامة ف ي� السياسية الجنائية وهي عدم مالحقة الفعل
النقض المرصية القصد االحتمال ف� حكمها الصادر بتاريخ الواحد مر ي ن
ت� ،حيث يالحق الفاعل وفقاً للنتيجة النهائية
ي ي
 1930/12/15بأنه (نية ثانوية يغ� مؤكدة تختلج بها نفس لفعله ،حيث تنص المادة  58عقوبات (.)1
ن
يغ� أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد
الجا� الذي يتوقع أن يتعدى الفعل المنوي عليه بالذات
ي
فيم� مع ذلك ف� تنفيذ المالحقة أ
إىل غرض آخر لم ينوه أصالً ،ض
الوىل فأصبح قابال لوصف أشد لوحق بهذا
ي
ي
الفعل فيصيب به الغرض غ� المقصود)( )18ويتضح من الوصف ،وأوقعت العقوبة أ
الشد دون سواها فإذا كانت
ي
التعريف أن القصد االحتمال يقوم عىل عنرصين هما :العقوبة ض
المق� بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة
ي
ي
اليدز عندما يكون الجديدة) ،ولم ي ن
يب� ش
الم�ع ف ي� المادة  58إىل تم� تبقى
التوقع والقبول وال شك أن مريض إ
عالماً بإصابته ،فهو يعلم عن طرق انتقال المرض ،إعادة المالحقة قائمة ،ويرى الباحثان أنه يجب تطبيق
ويقدم عىل ارتكاب جرائم االغتصاب وهتك العرض القواعد العامة ،حيث تبقى المالحقة قائمة ما لم ض
تنق�
ي
ن
واللواط ،فإنه يتوقع ،أو ت
المج� مدة  10سنوات وهي مدة تقادم الجناية من تاريخ الحكم
يف�ض أن يتوقع إصابة
ي
عليه إال أنه ض
يم� ف ي� تنفيذ جريمته يغ� آبه بما يصيب القطعي.
ي
المعتدى عليه ،لذلك يحمله ش
ويرى الباحثان أنه يتضح من استعراض نص
الم�ع النتيجة المحتملة،
وقد فرض ش
اليدز
كب�ة عىل توفر هذا الظرف المادة  301من قانون العقوبات أن العقاب عىل نقل إ
الم�ع عقوبة ي
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هو فقط إذا وقع بمناسبة ارتكاب جرائم االغتصاب وهتك وعاقب عليه ف ي� نص احتياطي ،فقد جرم الفعل ف ي� المادة
العرض واللواط كظرف مشدد ،ولكن لم ينص ش
الم�ع عىل  22بينما عاقب عليه بنص احتياطي ف ي� المادة  66من قانون
اليدز إذا تم قصداً وبسوء نية بقصد نقل المرض الصحة العامة.
نقل إ
ش
المادة - 22ب -كل من أخفى عن قصد مصابا
بالمعا�ة الجنسية بالرضا أو ف ي� جرائم أخرى كالزنا مثالً،
ن أ
ئ
وبا� أو تسبب عن قصد
وكذلك إذا تم نقل المرض يب� الزواج عىل الرغم من أو عرض شخصا للعدوى بمرض ي
أ
للغ� أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه
علم المصاب بإصابته وأخفى المر عن زوجه مما أدى إىل بنقل العدوى ي
ش
يعت� أنه ارتكب جرما يعاقب عليه
تف� العدوى ب
إصابتها بهذا المرض ،وكذلك إذا قام المريض بتعمد نقل لمنع ي
ض
بمقت� أحكام هذا القانون.
المرض عن طريق العض أو الجرح مثالً؟ وهو ما سوف

ف
ن
الثا�.
يبينه الباحثان ي� المطلب ي
القوان� أ
أ ن
ن
ين
ش
الخرى عليها ف ي� أي شت�يع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إىل
رد� ف ي�
الثا� :موقف الم�ع ال ي
الفرع ي
لقد ن
اعت� ش
النسان وأسبغ عليها سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد عن ألف
الم�ع بصحة إ
المادة  - 66مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص

ين
حمايتها ،وذلك بتجريم كل ما من شأنه أن يلحق بها أي دينار أو بكلتا ي ن
العقوبت� كل من خالف أي من أحكام
هات�
قوان� منها قانون الصحة العامة وذلك هذا القانون أو أ
ض�ر وذلك ف� عدة ي ن
النظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة
ي
ف� حالة أ
المراض المعدية ،وقد عرف قانون الصحة العامة عليه ف ي� هذا القانون.
ي
اعت� الفعل جريمة ف ي� المادة
المرض المعدي ف ي� المادة  17منه بأنه (المرض الناتج عن
مع أن القانون قد ب
والف�وسات والفطريات /2/22ب ،إال أنه لم يورد له عقوبة وإنما يمكن من خالل
الكائنات الحية الدقيقة
كالبكت�يا ي
ي
والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل النص االحتياطي ف ي� المادة  ،66ويتضح من نص المادة
النسان من مستودع أو  22من قانون الصحة العامة أن ش
الم�ع يجرم الفعل
المسبب للعدوى أن ينتقل إىل إ
مبا�ة أو يغ� ش
مصدر العدوى بطريقة ش
السل� ،ولكن
مبا�ة).
سواء وقع بصورة الفعل إ
ال ب ي
يجا� أو الفعل ب ي
ف
وقد جرم ش ف
و� هذه الحالة
الم�ع ي� قانون الصحة العامة كل ال يجرم القانون من ينقل المرض خطأ ي
الغ� أو يمتنع عن تنفيذ أية يطبق حكم القواعد العامة وهي قانون العقوبات حيث
من يقوم بنقل العدوى إىل ي
إجراءات احتياطية لمنع انتشار المرض ،وإن كان ش
باليذاء من يغ� قصد م  344أو
الم�ع نطبق أحكام التسبب إ
لم ينص عىل العقوبة بصورة ش
مبا�ة إال أنه قد جرم ذلك التسبب بالوفاة من يغ� قصد المادة  343عقوبات.
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ين
الباحث� إىل تعديل شت�يعي يوفر الحماية القانونية الكافية.
اليدز ،فإن
وبالنسبة لنقل مرض إ
ن
يريان ،ووفقاً لتعريف ش
اليدز بصورة قصدية
الثا� :نقل إ
الم�ع للمرض المعدي ،أن مرض المطلب ي
لقد بينا ف� المطلب أ
اليدز يعت� من أ
الول أن ش
الم�ع الجز ئ يا�
المراض المعدية والقاتلة وإن كان
إ
ب
ي
أ
ال ن ف
أ ن
ش
رد� قد تأ� عىل ذكر
اليدز رصاحة لكنه يندرج تحت تعريف
الم�ع لم يذكر إ
و� قانون العقوبات ال ي
ي
رد� ي
ن
ش
المج� عليه ف ي� جرائم
اليدز كظرف مشدد إذا نقل إىل
نس إ
ي
المرض المعدي ،وبالمقابل فإننا نجد أن الم�ع الفر ي
قد نص عىل مرض اليدز رصاحة وأدخله ضمن أ
ن
الجا� بأنه
المراض االغتصاب وهتك العرض واللواط مع علم
إ
ي
أ ن
المعدية ،وذلك ف ي� المرسوم رقم ( )86770ف ي�  ،1986/6/10مصاب بالمرض ،إال أن ش
رد� لم ينص عىل نقل
الم�ع ال ي
أ
أ
اليدز إذا تم قصداً وبسوء نية –بقصد نقل المرض–
وبذلك يخضع للحكام الخاصة بالمراض المعدية ومن إ
الحكام التبليغ اللزامي عن هذه أ
هذه أ
ف ي� يغ� حاالت ارتكاب جرائم االغتصاب وهتك العرض
المراض(.)20
إ
ش
المعا�ة الجنسية بالرضا أو
اليدز ويكون واللواط ،كما هو الحال ف ي�
لذلك فإن من يتسبب بنقل مرض إ
أ
أ ن
رد� يمكن أن يعاقب وفقاً ف ي� جرائم أخرى كالزنا مثالً ،وكذلك إذا تم نقل المرض
خاضعاً لحكام القانون ال ي
ب� أ
لقانون الصحة العامة كمبدأ عام ،ولكن الباحثان يريان ،ي ن
الزواج عىل الرغم من علم المصاب بإصابته وأخفى

أ
ف
المر عن زوجه مما أدى إىل إصابتها بهذا المرض ،وكذلك
و� ظل عدم وجود نص رصيح بتحديد المسؤولية عن
ي
نقل مرض اليدز ،أن أ
المر سيبقى الجتهاد المحاكم .إذا قام المريض بتعمد نقل المرض عن طريق العض أو
إ
ف
و� ظل غياب النص ش
الت�يعي فقد حاول
وهنا يصبح المجال مفتوحاً أيضاً لتطبيق أحكام التعدد الجرح مثالً ،ي
ف
ئ
المعنوي للجرائم ،فإذا وجدت للفعل عدة أوصاف ذكرت الباحثان ت
و� حدود
االس�شاد باالجتهاد
ي
القضا� ،إال أنه ي
الباحث� لم يتسن لمحكمة ي ز
ين
التمي� الموقرة أن تقول
جميعها ف ي� الحكم ،فعىل المحكمة أن تحكم بعقوبة اطالع
أ
ف
()21
و� ظل كلمتها ف ي� مثل هذه الحاالت ،حيث لم يعرض عليها قضايا
الفعل صاحب الوصف الشد  ،وال شك أنه ي
عدم وجود نص رصيح ي ن
يب� المسؤولية الجزائية عىل نقل مشابهه.
اليدز فقد يطبق ض
القا� أحكام قانون الصحة
مرض إ
ي
العامة ،وقد تطبق محكمة أخرى أحكام قانون العقوبات
مما يؤدي إىل تشتت االجتهادات القضائية وعدم توفر
ن
للمج� عليه مما يظهر الحاجة الملحة
حماية قانونية كافية
ي

وقد أتيحت الفرصة للمحاكم الفرنسية
للدالء بدلوها ف ي� هذا المجال ،حيث نظرت محكمة
إ
ف
ف
اليدز،
( )MULHOUSEبفرنسا ي� عام  1989ي� قضية نقل إ
باليدز بعض رجل ش�طة
تتلخص بقيام رجل مصاب إ
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ف� مدينة سانت لويس ت
اليدز
ح� أدماه وقال له (لدي إ
ي
وستصاب به أيضاً) وقد أدانته المحكمة بجريمة ال�ض ب
نس،
والجرح المادة  11-222من قانون العقوبات الفر ي
ولم تدينه بجريمة التسميم م  301من قانون العقوبات

يقيم وزناً للوسيلة ،حيث إن الوسيلة ليست عنرصاً من
عنارص التجريم إال عىل سبيل االستثناء ،كما هو الحال ف ي�
ت
وال� تطلب ش
الم�ع وقوعها بإحدى ثالث
جريمة االحتيال ي
وسائل وهي الطرق االحتيالية ،أو الترصف ف ي� مال منقول

نس( ،)22مع أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت أو يغ� منقول ليس له حق الترصف فيه أو باتخاذ اسم
الفر ي
ن
ن
ن
الجا� الذي حقن
الجا�
بتوافر جريمة التسميم من ي
المج� عليه كاذب أو صفة يغ� صحيحة ،ولكن إذا ما تم مالحقة ي
ي
()23
ت
بف�وس التيفوس.
ال� يمكن نسبتها
ي
وفقاً للقواعد العامة فما هي الجريمة ي
ن
الجا�؟
وال يتفق الباحثان مع اجتهاد المحكمة الفرنسية إىل ي
بتكييف الفعل عىل أنه جريمة جرح ت
ح� ولو كان المرض
تث� إشكالية قانونية خاصة
الحقيقة أن هذه ي
ال ينتقل بالعض ،فإن الفعل يبقى ضمن دائرة ش
ال�وع دون نص خاص يعاقب عىل هذه الحالة ،فهل يالحق عىل
بالتسميم بالنسبة لفرنسا ومرص لوجود نص خاص عىل القتل أم عىل ش
اليذاء؟
ال�وع بالقتل أم إ
ف
أ ن
رد� وحيث لم ينص
ف ي� الحقيقة إن باب االجتهاد يبقى مفتوحاً،
جريمة التسميم ،أما ي� القانون ال ي
الم�ع أ
ال ن ف
أ ن
ش
رد� عىل جرم فقد ذهب بعض الفقه إىل اعتبار الفعل من قبيل القتل
رد� ي� قانون العقوبات ال ي
ي
التسميم بصورة مستقلة فإن الفعل يبقى ضمن دائرة إذا قصد القتل ،وهو اجتهاد محمود .ولكن ذهب هذا
ش
ال�وع بالقتل وليس جريمة الجرح ،وإن كانت هذه الفقه إىل اعتبار الفعل من قبيل العاهة الدائمة( - )24عىل
الواقعة قد تعد صورة من صور الجريمة المستحيلة فرض أنه لم يقصد القتل  -عىل اعتبار أن هذا المرض
طالما أنه استخدم وسيلة قاتلة ت
النسان بشكل
ح� ولو لم يتمكن من تي�تب عليه تعطيل جهاز المناعة لجسم إ
ين
نقل المرض.
الباحث� ال يتفقان مع هذا االجتهاد
دائم ،والحقيقة أن
أ ن
رد� والذي يساوي ي ن
ويرى الباحثان وجوب تدخل ش
االحتمال
ب� القصد
الم�ع للنص وفقاً للقانون ال ي
ي
ش
المبا� ،وإن كان هذا االجتهاد له وجاهته وفقاً
عىل هذه الحاالت نظراً لخطورة هذا المرض القاتل وسوء والقصد
نية المصاب ،عىل الرغم أنه يمكن مالحقته وفقاً للقواعد للقانون المرصي الذي ال يساوي ي ن
االحتمال
ب� القصد
ي
ش
العامة ف ي� قانون العقوبات لتوفر القصد
المبا�.
االحتمال لدى والقصد
ي
المصاب ،وكذلك أن ش
الم�ع الجز ئ يا� وكقاعدة عامة ال
ويرى الباحثان أنه وحيث أصبح من الثابت
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والمستقر طبياً وعلمياً أن هذا المرض هو مرض قاتل السابق ذكرها ،إذا حدثت الوفاة .ولكن هذه قد تصطدم
وحيث أن المرض أصبح وسيلة لتنفيذ الجريمة فإن بفكرة التقادم إذا ما تراخى حدوث الوفاة إىل ث
أك� من ش
ع�
ال�وع سنوات .حيث تنص المادة  1 /338من أ
ت
ال� يجب إسنادها إىل الفاعل هي جناية ش
الصول الجزائية
الجريمة ي

ش
الشخص
المبا� (تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق
بالقتل ،صحيح أن المرض قد ال يسبب الموت
ي
ت
ش
تجر
وقد ي�اخى لعدة سنوات إال أنه ال تستطيع المحكمة بانقضاء ع� سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم ِ
الفصل ف ي� الدعوى ما لم تستقر حالة المصاب إما بالوفاة مالحقة بشأنها خالل تلك المدة) ،فإذا حدثت الوفاة بعد
ن
أو الشفاء ت
القانو� السليم مرور ش
ع� سنوات عىل الحكم القطعي يف�ى الباحثان أنه
ح� تتمكن من إعطاء التكييف
ي
ن
للواقعة الجرمية ،وكما هو الحال ف ي� جرائم ش
الجا� لسقوط الجريمة بالتقادم ،حيث ال
ال�وع بالقتل ال يمكن مالحقة ي
ف
الصابة ويتم
فالمحكمة ال تفصل ي� الدعوى ما لم تستقر إ
ط� قطعي يشعر بالشفاء التام ،لذلك
إصدار تقرير ب ي
يجب عىل المحكمة تأجيل النظر بالدعوى ي ن
لح� استقرار

الجا� مالحقاً إىل أ
ن
البد .وال شك أن هذه الحالة
يمكن إبقاء ي
تتطلب تدخل ش
الم�ع الجز ئ يا� بنص شت�يعي وعدم ترك
أ
ئ
القضا�.
المر للقواعد العامة واالجتهاد
ي
ت
وهذا ما ذهب إليه ش
الكوي� ،حيث
الم�ع
ي
ف
اليدز ،كما
أصدر قانوناً خاصاً ي� شأن الوقاية من مرض إ

ن
(المج� عليه) خاصة أن ش
الم�ع
حالة المصاب بالمرض
ي
أ ن
رد� لم يأخذ بما أخذته به ش
الت�يعات الجزائية ذات
ال ي
أ
ال ي ز
ال ي ز
نجل�ية ش
نجل�ي ،وكذلك أفرد نصاً رصيحاً للعقاب عىل نقل المرض بسوء نية،
كالت�يع إ
الصول التاريخية إ
ال� ت
ت
تش�ط حدوث الوفاة خالل سنة وذلك ف ي� القانون رقم  62لسنة  1992ف ي� شأن الوقاية من
الواليات المتحدة ي
ف
اليدز ،حيث نص ف ي� المادة ( )15منه ( ، ...ويعاقب
الصابة إ
للدانة ي� جريمة القتل( .)25ولكن وحيث مرض إ
من تاريخ إ
أن هذا المرض قد يستمر تف�ة طويلة مع المصاب قبل بالحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن
اليدز
بف�وس إ
أن يؤدي إىل وفاته فال شك أن تأخر الوفاة يؤدي إىل عرقلة سبعة آالف دينار كل من علم أنه مصاب ي
وتأخ� الفصل بها .لذا يرى الباحثان وجوب وتسبب بسوء قصد ف ي� نقل العدوى إىل شخص أخر)(.)26
س� الدعوى ي
ي
ف
تدخل ش
للغ�
كث� من الدول ي� قوانينها نقل العدوى ي
الم�ع بنص رصيح يمكن المحكمة من الفصل وقد جرمت ي
بالدعوى ،وإذا ما حدثت الوفاة تطبق المادة  58عقوبات .مثل هولندا وسويرسا وألمانيا وكندا وروسيا والواليات
وإذا أرادت المحكمة اعتبار الفعل ش�وعاً المتحدة وعاقبت عليه بالحبس ،وقد حدث نقاش ف ي�
ن
نس عىل هامش مناقشة قانون العقوبات،
أرد� ،ب
بالقتل ،فإنه يمكن تطبيق نص المادة  58عقوبات ي
ال�لمان الفر ي
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ئ
جنا� عىل من ينقل المرض ،الجسيمة ت
الم�تبة عىل الخطأ وعاقب عليها ،كالقتل
حيث وجد اتجاه لفرض جزاء ي

ن
واليذاء وجعلهما من الجنح.
تب� هذا االتجاه عىل أساس أنه يمكن تطبيق
إ
ولكن لم يتم ي
القواعد العامة ف ي� قانون العقوبات ،وإن كان هذا االتجاه ثانياً :عنارص الخطأ
قد ت
اع�ف بصعوبة تطبيق تلك القواعد ف ي� مجال نقل يتكون الخطأ من عنرصين هما:
()30

ت
ال�
أوالً :إ
الخالل بواجبات الحيطة والحذر ي

اليدز(.)27
إ
المطلب الثالث :نقل المرض بطريق الخطأ

والخالل هو سلوك
النسانية إ
الخ�ة إ
يفرضها القانون أو ب

تقوم الجريمة عىل ثالثة أركان ،وهي :الركن أقل من سلوك الرجل المعتاد متوسط الحيطة والحذر،
المادي والركن المعنوي والركن ش
ال�عي.
المعنوي إحدى صور ي ن
ت� برأي الغالبية ف ي�

ويتخذ الركن والحيطة والحذر قد يفرضها القانون مثل تطلب رخصة
ئ
الجنا� لقيادة السيارة كقرينة عىل توفر الحيطة والحذر الالزمة
الفقه
ي

هما :القصد والخطأ ،ويرى بعض الفقه أن الركن المعنوي
له ثالث صور ،هي :القصد والخطأ والقصد المتعدي(،)28
عىل أساس أن القصد المتعدي صورة ي ز
متم�ة ومستقلة

النسانية ،مثل تغطية حفرة أو
الخ�ة إ
للقيادة أو تفرضها ب
عدم ترك السالح بمتناول أ
الطفال مثالً.
ن
ثانياً :العالقة النفسية ي ن
الجـا�
ب� إرادة
ي
والنتيجة )31(.وتتخذ هذه العالقة إحدى صور ي ن
ت� هما:

عن القصد والخطأ ،وسوف نتناول هذا المطلب من خالل
الفروع آ
توقع النتيجة أو عدم توقع النتيجة وهو ما سوف نتناوله
التية:
الفرع أ
ف� الفرع آ
ال ت ي�.
الول :تعريف الخطأ وعنارصه
ي
ن
الثا� :صور العالقة النفسية
أوال ً  :تعريف الخطأ
الفرع ي
للعالقة النفسية صورتان وفقاً للعالقة النفسية
يعرف الخطأ بأنه إرادة السلوك الذي تت�تب
ف
ن
ن
عليه نتائج يغ� ش
الجا� والنتيجة هما:
م�وعة لم يتوقعها الفاعل ي� حال كونها يب� إرادة ي
()29
بغ� توقع النتيجة ويسمى الخطأ
متوقعة أو توقعها وحسب أن بإمكانه اجتنابها.
أوالً :الخطأ ي
ن
الجا� النتيجة وفقاً
والقاعدة العامة أن غالبية الجرائم مقصودة البسيط وهو الذي ال يتوقع فيه
ي
الم�ع ال يعاقب عىل الخطأ إال استثناء ،حيث للمجرى العادي أ
ن
بمع� أن ش
للمور عىل الرغم أنه كان ف ي� مقدوره أن
إن ش
الم�ع لم يرسم نظرية عامة للخطأ ولم يعاقب عىل يتوقعها ومن واجبه توقعها( ،)32مثل من يلقي مخلفات

كل نتيجة تم�تبة عىل الخطأ ،وإنما اختار بعض النتائج البناء من السطح معتقداً عدم وجود أحد فيصيب أحد
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بواجبات الحيطة والحذر( ،)34ويمكن تحقق هذه الصورة
الناس.
ف
ف
الغ� كمن يعلم بأنه
الصابة إ
باليدز قد تقع هذه الصورة ي� حالة نقل إ
الصابة إ
و� مجال إ
باليدز إىل ي
ي
ش
ش
بالمعا�ة الجنسية متوقعاً قدرته
باليدز ويقوم
باليدز وال يعلم بأنه ينتقل
بالمعا�ة مصاب إ
مثل من يكون مصاباً إ
ش
بمعا�ة زوجته فينقل إليها العدوى أو عىل الحيلولة دون نقل المرض باستخدام وسائل الوقاية
الجنسية فيقوم
الصابة.
الت�ع بالدم وإعطائه للمريض دون ومع ذلك تحدث إ
قيام ممرض بقبول ب
اليدز أو الفرع الثالث :صور الخطأ
أن يقوم بفحصه للتأكد من خلوه من مرض إ
أ ن
لقد أورد ش
رد� صور الخطأ -وإن
أن يستخدم ذات إبرة جديدة ألخذ عينة دم من مريض
الم�ع ال ي
()35
أخرى وال يستخدم إبرة جديدة فيتسبب ف ي� نقل المرض ،كانت ف ي� الحقيقة صور عنرص النشاط ف ي� الركن المادي-
أ ن
ين
رد� وهي:
باليدز إىل مريض ف ي�
أو الطبيب الذي ينقل عضو من مريض إ
المادت�  64و 343من قانون العقوبات ال ي
القوان� أ
ف
ف
الهمال وقلة ت
ين
والنظمة(.)36
االح�از وعدم مراعاة
آخر بسبب إهماله ي� إجراء الفحوصات الالزمة فيتسبب ي� إ
()33
سل� يتمثل ف ي� ترك
باليدز.
أوالً :إ
إصابته إ
الهمال هو سلوك ب ي
الصابة ،فإن تكيف الفعل أو تفريط أو امتناع( )37عن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر
وإذا ما تحققت إ
هو إما التسبب بالوفاة من يغ� قصد ،إذا حدثت الوفاة ت
الهمال
الخ�ة االنسانية ،مثل :إ
ال� يفرضها القانون أو ب
ي
ن
باليذاء المؤدي إىل اختالط الدم الملوث بالدم النقي فينتقل
أرد� ،أو التسبب إ
وفقاً لنص المادة  343عقوبات ي
ن
اليدز.
أرد� ،ومن مرض إ
من يغ� قصد وفقاً لنص المادة  344عقوبات ي
ت
إيجا� يتمثل
الطبيعي أنه ال يوجد ش�وع ف ي� جرائم الخطأ حيث أن
ثانياً :قلة االح�از هو سلوك ب ي
ش
ال�وع ال يتصور ف ي� جرائم الخطأ لعدم توفر القصد.

بالقيام بعمل دون التبرص بالعواقب مثل القيام

ش
بالمعا�ة الجنسية من قبل المصاب دون استخدام
ثانياً :الخطأ مع التوقع ،أو الخطأ الجسيم
ن
الجا� النتيجة أدوات الوقاية مما يؤدي إىل نقل المرض.
أو الخطأ الواعي وهو الذي يتوقع فيه
ي
القوان� أ
ين
والنظمة ،مثل:
ثالثاً :عدم مراعاة
وال يقبلها ولكن يعتمد عىل مهارته ف ي� تجنبها إال أنها تقع
الت�يعات كالقانون اليطال ف� المادة  3/61عدم تعقيم أ
وبعض ش
الجهزة الطبية فينتقل المرض إىل المريض
إ ي ي
أ
ف
ت
ال�
والمرصي ي� المواد  2/238و  2/244من قانون العقوبات نتيجة الدوات الملوثة .وذلك لمخالفة التعليمات ي
تشدد العقاب ف� حالة الخطأ الواعي والخالل الجسيم تمنع تكرار استعمال أ
الدوات أو وجوب تعقيمها قبل
إ
ي
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ف
ف
ن
و� جرائم أمن
استعمالها ،وإذا تم نقل المرض إىل
المج� عليه خطأً ،كما هو الحال ي� االحتيال م  417عقوبات ي
ي
ف
اليدز ،الدولة م  108عقوبات.
و� ظل عدم وجود نصوص عقابية خاصة بمرض إ
ي
فال مندوحة أمام المحكمة إال تطبيق القواعد العامة

المبحث الثالث

وهي إما التسبب بالوفاة وفقاً لنص المادة  343السابق

المسؤولية المدنية عن نقل اإليدز

ت
لقد تناولنا آنفاً المسؤولية الجزائية ،ونتناول
وال� تفرض عقوبة الحبس من ستة أشهر إىل ثالث
بيانها ي
سنوات ،وإما عدم حدوث الوفاة فال مجال أمام المحكمة ف� هذا المبحث المسؤولية المدنية ،حيث أ
الصل أن
ي
ت
وال� تعاقب عىل التسبب تقوم المسؤولية المدنية كلما قامت المسؤولية الجزائية؛
إال تطبيق المادة  344عقوبات ي
باليذاء وفقاً لمدة التعطيل .وإذا حدثت الوفاة بعد ألن ارتكاب الجريمة يلحق ض�راً أ
بالفراد والهيئات عىل
إ
ت
حد سواء ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة ،فقد تقوم
وال� تعالج
ٍ
الحكم القطعي نطبق المادة  58عقوبات ي
المسؤولية الجزائيـة دون المدنيـة ،النتفاء ال�ض ر أو
تفاقم النتيجة كما بينا سابقاً.
ويرى الباحثان أن القواعد العامة يغ� كافية لصعـوبة تقديـره( ،)39مثل غالبية جرائم أمن الدولة
ت
ال� ال
وال تحقق الحماية الالزمة من إ
الصابة بهذا المرض كالخيانة والتجسس والمؤامرة وكذلك الجرائم ي
القاتل ،لذا يرى الباحثان وجوب تدخل ش
الم�ع بإيراد توجه لفرد بعينه ،مثل حمل السالح.
المسؤولية المدنية هي :ت ز
ال�ام شخص بتعويض

الغ� عن طريق
نص خاص يتناول نقل مرض إ
اليدز إىل ي
الخطأ وتشديد العقاب بحيث يساوي ش
الم�ع ف ي� العقاب ال�ض ر الذي سببه لشخص آخر( )40وهي نوعان :المسؤولية
الخالل ت ز
ين
بال�ام تعاقدي نتج عنه ض�ر
الصابة فقط وسندنا فيما نقول ،خطورة العقدية وأساسها إ
ب� الوفاة أو إ
الصابة تنتهي بالوفاة ،فهما سواء فأركانها الخطأ وال�ض ر والعالقة السببية( )41والمسؤولية
الجريمة ،حيث إن إ
التقص�ية ت
الم�تبة
التقص�ية ،وحديثنا هنا عن المسؤولية
السـ� ،حيث
وكذلك أسوة بالتسبب بالوفاة ف ي� حوادث
ي
ي
ي
ف
الم�ع ف� العقاب ي ن
اليدز ،وهذه المسؤولية قد تكون ش
مبا�ة
ب� الوفاة والعـاهة الدائمة ي� عىل نقل مرض إ
سـاوى ش ي

حوادث السـ� )38(.وقد خرج ش ف
الغ� وهي ما
الم�ع ي� عدة مواضع عن وقد تكون عىل صورة المسؤولية عن فعل ي
ي
يز
بالتمي� ف ي� العقاب حسب تدرج الفعل ،كما تعرف بمسؤولية المتبوع عن عمل التابع ،كما هو الحال
خطته العامة
ن
التمي� ي ن
يز
ب� الجريمة التامة ش
الجا� قارصاً أو لديه مانع مسؤولية فهنا
وال�وع -مع أننا عندما يكون
هو الحال ف ي�
ي
لسنا بصدد ش�وع ف� جرائم الخطأ فال ش�وع ف� الخطأ -تكون المسؤولية المدنية عىل متول الرقابة أ
كالب مثال ً(،)42
ي
ي
ي

187

أ
أ
ن أ
الت�ع بالدم مع إخفاء إصابته
وسوف نقسم هذا المبحث إىل
مطلب� :الول لبيان أركان للزواج أو الصدقاء ،أو ب
ي
ن
المخ�ي للدم باكتشاف المرض.
باليدز وال يفلح الفحص
الثا� آثار المسؤولية
المسؤولية
إ
ب
ي
التقص�ية ،والمطلب ي
الثا� :ض
ن
ال�ر
التقص�ية.
ي
الفرع ي
المطلب أ
يعرف ال�ض ر بأنه أ
الذى الذي يصيب الشخص
التقص�ية
الول :أركان المسؤولية
ي
التقص�ية أساسها ف ي� نص ف ي� حق من حقوقه أو مصلحة ش
م�وعة له سواء تعلقت
تجد المسؤولية
ي
ن أ ن
رد�( )43ت
وال� تقرر (كل المصلحه أو الحق بسالمة الجسم أو عاطفته أو ماله أو
المادة ( )256من القانون
المد� ال ي
ي
ي
بالغ� يلزم فاعله ولو يغ� ي ز
مم� بالضمان) وتقوم حريته أو ش�فه أو يغ� ذلك( ،)47وال�ض ر قد يكون مادياً
ضإ�ار ي
النسان
المسؤولية
التقص�ية عىل ثالثة أركان هي :الفعل وال�ض ر وقد يكون معنوياً ،ال�ض ر المادي هو ما يصيب إ
ي
والعالقة السببية( ،)44وسوف نتناول هذه أ
الركان ف ي� ثالثة ف ي� جسمه وماله ويجب أن يكون محقق الوقوع أي واقع
فروع مستقلة.
الفرع أ
الول :الفعل

أو محقق الوقوع ولكن ليس احتمالياً( ،)48ويتضح أن
ال�ض ر المادي هو إخالل بمصلحة ذات قيمة مالية ويمس

ن
المد� الفعل بأنه إخالل ت ز
بال�ام الحقوق والمصالح المالية سواء بالحرمان من فائدة أو
يعرف الفقه
ي
ن
بالغ�( )45وهذا ف ي� مجال القانون مزية ذات قيمة مالية أو بإلقاء تكاليف وأعباء مالية إضافية
ال ض�ار
قانو� بعدم إ
ي
ي
ن
ن
المع� قد يكون محققاً أي أنه وقع
المد� ولكن وحيث أننا بصدد الحديث عن جريمة وترتبت وال�ض ر المادي بهذا
ي
التقص�ية بنا ًء عىل الجريمة ،فإن الفعل من فعال ً أو سيقع حتماً ال محالة ،ويتمثل هذا ال�ض ر بما
المسؤولية
ي
ئ
الرادي يلحق الم�ض ور من خسارة أو بما تكبده من مصاريف
وجهة نظر الفقه
الجنا� ،هو النشاط المادي إ
ي
الخارجي الذي يصدر عن ن
الجا� يؤدي إىل تحقيق النتيجة ونفقات من مصاريف ونفقات فعليه نتيجة فعل الفاعل
ي
الجرمية( ،)46وهو ،إما أن يكون إيجابياً ن
الحال الذي لحق به.
ويع� القيام بحركة أي ال�ض ر
ي
ي
عضوية عضلية لتحقيق النتيجة ،وإما أن يكون نشاطاً
المستقبل وهو ما يصيب الم�ض ور
أما ال�ض ر
ي
سلبياً يتمثل ف ي� االمتناع عن القيام بفعل كان ملزماً بالقيام مستقبال من ض�ر بسبب فعل الفاعل كوفاة المورث
به مما تي�تب عليه وقوع النتيجة المجرمة ،ويتمثل الفعل مثالً ،ويكون مادياً إذا أخل بقدرة المت�ض ر عىل الكسب

ف
ن
الصابة بمرض
الجا� والذي يؤدي مما ينقص من ذمته المالية ،وال شك أن إ
ي� حالة إ
اليدز بالنشاط الذي يقوم به ي
ش
اليدز تلحق بالمصاب ض�راً مادياً ،حيث إن المرض يؤدي
إىل نقل المرض ،مثل
المعا�ة الجنسية سوا ًء بالنسبة إ
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إىل إنهاك المصاب بدنياً فال يستطيع العمل ،إضافة إىل
ما سوف يتكبده من عالج ونفقات تم�تبة عىل المرض،
أ
�ض
د� فقد عرفته المادة  257من
وأما ال ر المعنوي أو ال ب ي
أ
ن ف
الغ� ف ي�
القانون
المد� ي� فقرتها الوىل بأنه (كل تعد عىل ي
ي
حريته أو ف ي� عرضه أو ف ي� ش�فه أو ف ي� سمعته أو ف ي� مركزه

تعرف عالقة السببية بأنها صلة مادية تربط
ين
ب� ظاهر ي ن
ين
حسيت� ترتبطان عىل نحو ض�وري والزم ف ي�
ت�
زم� يفيد أن أحدهما سبب أ
ن
للخرى( ،)51ويقصد
تعاقب ي
التقص�ية أن يكون ال�ض ر ناشئاً
بها ف ي� مجال المسؤولية
ي
عن فعل المدعى عليه( ،)52وقد أكد ش
الم�ع عىل رابطة

ف
اعت� الشخص ملزماً بالضمان إال إذا أثبت
المال) ،وحيث إن مرض إ
اليدز هو السببية بأن ب
االجتماعي أو ي� اعتباره ي
من أ
�ض
ش
المراض المتعلقة
أجن� ال يد له فيه ،كآفة
بالمعا�ة الجنسية ،فإن إ
الصابة أن ال ر قد نشأ عن سبب ب ي
ف
ئ
فجا� أو قوة قاهرة أو فعل المت�ض ر أو
به تؤدي إىل المساس بسمعة إ
النسان ومكانته ي� محيطه سماوية أو حادث ي
()53
االجتماعي ش
بغ� ذلك.
الغ� ما لم يقض القانون أو االتفاق ي
و�فه وعرضه مما يعد ض�راً معنوياً يستحق فعل ي
أ
آ
جن� الذي يقطع عالقة السببية يجب أن ي ز
يتم�
التعويض عنه ،ومن الجدير بالذكر أن الالم النفسية والسبب ال ب ي
()54
الصابة ليست محل اتفاق ف ي� اجتهادات باستحالة الدفع وعدم إمكانية التوقع .
الناتجة عن إ
ن
�ض
يز
محكمة
التقص�ية
الثا� :آثار المسؤولية
ي
التمي� الموقرة فتارة تخرجها من عداد ال ر المطلب ي
أ
ال بد� (وعليه تكون مطالبة ي ز
المم� بالتعويض عن ال�ض ر
يلحق الفعل الضار ضأ�اراً مادية ومعنوية
ي
المعنوي بناء عىل ما عاناه من آالم نفسية نتيجة إصابته بالمت�ض ر كما بينا آنفاً ،ويتمثل أ
الثر ت
الم�تب عىل ثبوت
ً

أ
�ض
التقص�ية هو ثبوت التعويض ،لذا سوف
د�)( ،)49وتارة تدخلها ف ي� عداد المسؤولية
ي
يخرج عن مفهوم ال ر ال ب ي
الد� الذي يجب التعويض عنه (إن أ
أ
فرع� :أ
ن
�ض
اللم الناتج نقسم هذا المطلب إىل ي ن
والثا�
الول التعويض،
ال ر ب ي
ي
يعت� ض�راً أسس تقدير التعويض.
عن ذلك يسبب للمدعي مضايقات نفسية ب
معنوياً قابال ً للتعويض بالمال)(.)50

الفرع أ
الول :التعويض

لقد ي ن
ب� ش
الم�ع المدن

والجز ئ يا�

ويرى الباحثان أنه وبالرجوع إىل نص المادة
آ
ف
النسان االجتماعية أو التعويض ،وهي :إعادة الحال إىل ما كانت عليه،
 257فإن الالم ال تؤثر ي� مكانة إ
آ
أ
د� وإن كانت إعادة
ش�فه أو اعتباره ،لذا يرى الباحثان أن الالم ال تعد من والتعويض النقدي والتعويض ال ب ي
أ
�ض
د� ألنها ال تؤثر ف ي� مكانته ش
و�فه وسمعته .الحال إىل ما كانت عليه أفضل قبل وقوع ال�ض ر ولكن هذا
قبيل ال ر ال ب ي
ب� الفعل ض
()57
الفرع الثالث :العالقة السببية ي ن
وال�ر
الحل قد ال يكون ممكناً دائماً الستحالة تحقيق ذلك
()55

()56

طرق
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ت
ال� تضبط مع السارق ولكن
فمثال يمكن رد المرسوقات ي
ن
المج� عليه هنا استحالة مطلقة ،لذا تلجأ
ف ي� حالة وفاة
ي
يج�
المحكمة إىل التعويض النقدي ،والتعويض وإن كان ب
ال�ض ر المادي ،لكنه ليس كذلك بالنسبة لل�ض ر المعنوي،

ف
يل تاريخ ورود أي منهما
التصحيح مجاناً ي� العدد الذي ي
ف
ت
الخ� أو المقال
ال� شن� فيها ب
ي� المكان والحروف نفسها ي
()59
ف ي� المطبوعة الصحفية.
ن
الثا� :تقدير التعويض
الفرع ي

إن تقدير التعويض يجب أن يكون وفق أسس
حيث ال يؤدي إىل إزالة ال�ض ر فعلياً ،فمثال ً من تشوهت
واه�ت مكانته ف� المجتمع لن يعيدها التعويض محددة وواضحة ،وهذه أ
سمعته ت ز
السس منها ما هو عام نص
ي

إىل ما كانت عليه باعــتبار أن ال�ض ر المعنوي هــو ما عليه القانون ومنها أسس خاصة بكل واقعة عىل حده.
يصيـب المضـرور ف� حريــته أو ف� عرضه أو ف� ش�فه أو أوال :أ
السس العامة:
ً
ي
ي
ي
ف
ف
ف
المال1.1 ،التعويض يشمل بدل ال�ض ر المادي والمعنوي
ي� سمعته أو ي� مركزه االجتماعي أو ي� اعتــباره ي
ويقدر الضمان ف� جميع أ
الحوال بقدر ما لحق
ج�ه وال يقصد مـن
وحــيث إن هــذا ال�ض ر ال يمكن ب
ي
الم�ض ور من ض�ر وما فاته من كسب شب�ط أن يكون
التعويض عنه إزالته أو محوه ذلك أن الغايه من التعويض
ف ي� مثل هـذه الحالة إيجاد بديــل للم�ض ور عما أصابه من
ض�ر معــنوي.

أ
د� أو المعنوي كذلك
كما يمكن التعويض ال ب ي
مثل شن� الحكم ف ي� الصحف أو إلصاقه ف ي� بلدة المت�ض ر،
مثل إعادة المحاكمة ف ي� قانون أصول المحاكمات
الجزائية( )58حيث ش
ال�اءة ف ي� الجريدة الرسمية
ين� حكم ب
ين
ين
يوميت� عىل نفقة الدولة ،وكذلك ما ورد
وصحيفت�
ش
والن� ف ي� المادة  27إذا شن�ت
ف ي� قانون المطبوعات
خ�اً يغ� صحيح أو مقاال ً يتضمن
المطبوعة الصحفية ب
معلومات يغ� صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به
الخ� أو المقال أو المطالبة
الخ� أو المقال الرد عىل ب
ب
بتصحيحه وعىل رئيس التحرير المسؤول شن� الرد أو

ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار( .)60فمثال ً ف ي� حالة
تعت� تكاليف الدفن والجنازة هي ما لحق
الوفاة ب
ف
المتو� السنوي
بالم�ض ور من ض�ر بينما يعد دخل
للمدة المتبقية له من عمره لبلوغ سن التقاعد هي
الكسب الفائت ،لذا فإن ال�ض ر المادي يجب تقديم
يث�
بينات عىل مفرداته بالتفصيل ،لذا فهو ال ي
مشكلة ولكن المشكلة تثار بالنسبة لل�ض ر المعنوي،
حيث ال توجد أسس محددة لتقديره وهو ما بع�ت
التمي� الموقرة (وحيث إن أ
يز
الحكام
عنه محكمة
ت
ال� أحالت إليها المادة ( )3/43من قانون
المدنية  -ي
العقوبات  -خالية من أية أدلة أو نصوص شت�يعيه
ي ت
ال� يجب اتخاذها أساساً لتقدير
تحدد
المعاي� ي
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أ
�ض
الخ�ة هي الوسيلة المعتمدة لتقدير التعويض حسب ما
د� فإنه يتوجب اللجوء إىل المصادر
ب
قيمة ال ر ال ب ي
يز
الخ�ة
االحتياطية للقواعد القانونية ،وهي الفقه ومبادئ استقر عليه اجتهاد محكمة
(تعت� ب
التمي� الموقرة ب

ش
السالمية والعرف ومبادئ العدالة)( ،)61لذا بينة قانونية مقبولة لتقدير نفقات تنقل الم�ض ور من بيته
ال�يعة إ
إىل المدينة الطبية بقصد العالج مادام أنه أقام البينة

وخ�ته فقط.
الخب� ب
فهو يعتمد عىل رأي ي

ت
ال� كان
 2.2يصح أن يكون الضمان مقسطاً كما يصح أن يكون عىل مدة العالج ومكان إقامته والجهة الطبية ي
ين
إيراداً مرتباً ويجوز ف� ي ن
الحالت� إلزام المدين يتلقى العالج لديها)(.)66
هات�
ي
بأن يقدم تأميناً تصدره المحكمة.

()62

3.3إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ،كان كل منهم
مسؤوال ً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن ض
تق�
ي
بالتساوي أو بالتضامن أو بالتكافل فيما بينهم.

()63

الخاتمة

لقد توصل الباحثان ف ي� خاتمة هذا البحث إىل
جملة من النتائج والتوصيات أهمها:
أوالً :النتائج

4.4إذا لم تستطع المحكمة أن تحدد مقدار التعويض
الم�ع أ
ن
ش
اليدز قصداً
مرض
نقل
يجرم
لم
رد�
ال
أن
1.
1
إ
ي
كجرح ال تعرف نتيجته إال بعد تف�ة طويلة فيمكن
ف� قانون العقوبات أ
ال ن
رد� بشكل ش
مبا� ونصوص
ي
ي
()64
إعادة التقدير خالل مدة معقولة.
رصيحة.
العفاء من المسؤولية
5.5ال يجوز االتفاق عىل إ
الم�ع أ
ن
ش
اليدز خطأً
مرض
نقل
يجرم
لم
رد�
ال
أن
2.
2
إ
ي
التقص�ية مسبقاً ت
ال ض�ار بالناس
ح� ال يفتح باب إ
ي
أ
ف
ف
ن
ش
و� نصوص
مبا�
بشكل
رد�
ال
العقوبات
قانون
�
ي
ي
ي
()65
وعدم التحرز ف ي� الترصفات.
يث� مشكالت قانونية متعددة.
رصيحة ،مما ي
ثانياً :أ
السس الخاصة
أ
ف
ن
 3.3ش
اعت� إصابة المعتدى عليه ي� جرائم
رد� ب
الم�ع ال ي
ال� يجب أ
أ
ت
الخذ بها
إىل جانب السس العامة ي
اليدز ظرفاً مشدداً للعقاب وبمناسبة
محددة بمرض إ
دائماً ،توجد أسس خاصة بكل قضية عىل حدة ،تعتمد
ارتكاب هذه الجرائم فقط.
إىل جانب أ
السس العامة وتستنتج من ظروف القضية،
4.4أن نقل الزوج المرض لزوجته أو الصديق لصديقه
منها ،عمر المصاب ،سنه ،جنسه ،مهنته ،مكانته ف ي� الهيئة
ف
ال يعد جريمة ي� ظل النصوص الحالية لقانون
االجتماعية ،طبيعة الفعل ومدى انتشاره ف ي� المجتمع،
العقوبات.
وتعت�
وتأث�ه عىل الم�ض ور وهذه عىل سبيل المثال.
ب
ي
اليدز كظرف مشدد
5.5أن العقوبة المقررة لنقل مرض إ
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المادة  58عقوبات بحيث تحدد مدة تفاقم النتيجة

وغ� متناسبة مع النتيجة الجرمية.
تعت� يغ� رادعة ي
ب
أ ن
6.6أن ش
بمدة تقادم الجريمة.
رد� ف ي� قانون الصحة العامة لم
الم�ع ال ي
أ ن
اليدز ف� نصوص رصيحة وإنما نص  5.5ن
يتم� الباحثان عىل ش
رد� تعديل قانون
الم�ع ال ي
يتعرض لمرض إ ي
الصحة العامة بحيث يسمح بإباحة إجهاض أ
عىل أ
الم
المراض المعدية عموماً مما تي�ك باب االجتهاد
مفتوحاً.
ثانياً :التوصيات

ف
لك ال ينتقل المرض
الحامل ي� حال إصابتها إ
باليدز ي
إىل ي ن
الجن�.

ين
الباحث�
لتحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث فإن
يقدمان التوصيات آ
1.1الطراونة ،خالد ،وعبود ،مؤيد .)1999( .خصائص
التية:
اليدز وانتشاره ،ط ،1منشورات جامعة مؤته،
ف�وس إ
يأ
ئ أ ن
 1.1ن
يتم� الباحثان عىل ش
الردن.
رد� تعديل
الم�ع الجز يا� ال ي
اليدز
(.)1999
أي.
أر.
وايز،
و
جي.
أي.
دالجليش،
2.
2
إ
أ ن
رد� بإضافة نص ف� ت ن
والف�وسات الجديدة ،ط ،1مطابع جامعة الملك
م� قانون
ي
قانون العقوبات ال ي
ي
سعود ،السعودية.
العقوبات يتضمن تجريم نقل اليدز إىل آ
الخرين 3.3محمد ،ي ن
أم� مصطفى .)1999( .الحماية الجنائية
إ
ئ
الوبا�،
اليدز وااللتهاب الكبدي
للدم من عدوى إ
ي
دار الجامعة الجديدة ش
سواء تم بقصد ش
للن� ،مرص.
احتمال.
مبا� أو قصد
ي
اليــدز ،ط،1
(.)1988
فريـد.
أيــوب
صعـب،
أبو
4.
4
إ
مؤسسة أ
الم�ع الجز ئا� أ
ال ن
 2.2ن
يتم� الباحثان عىل ش
البحاث اللغوية ،بق�ص.
رد� تعديل
ي
ي
ن
ن
والف�وسات
يدز
ال
(.)1999
.
البسيو�
ماهر
،
حس�
5.
5
إ
ي
ي
ي
قانون العقوبات أ
ال ن
الجديدة ،ط ،1جامعة الملك سعود ،السعودية.
رد� بحيث يتم تجريم نقل
ي
ن
ب� عيىس ،فراس شكري .)2014( .المسؤولية الجزائية
 6.6ي
اليدز إىل آ
للفاعل عن عملية نقل الدم الملوث ،ط ،1دار وائل
الخرين خطأ ف ي� نصوص رصيحة ،وكذلك
إ
ش
للن� والتوزيع عمان.
الصابة بالمرض ي ن
المساواة ف� العقاب ي ن
وب� 7.7الشهاوي ،طلعت .)2012( .المسؤولية الناشئة عن
ب� مجرد إ
ي
اليدز ،ط ،1دار النهضة العربية ،مرص.
نقل مرض إ
ن
حس� ،محمود نجيب .)1984( .ش�ح قانون
الوفاة.
 8.8ي
ن
اللبنا� القسم العام ،دار النهضة
العقوبات
ي
الم�ع الجز ئا� أ
ال ن
 3.3ن
يتم� الباحثان عىل ش
العربية ،مرص.
رد� تعديل
ي
ي
ش
المجال ،نظام� .)2010( .ح قانون العقوبات
9.9
ي
قانون العقوبات بحيث يعت� نقل اليدز إىل آ
القسم العام ،ط ،3دار الثقافة ش
للن� والتوزيع،
الخرين
إ
ب
أ
ردن.
ال
من جرائم الخطر وليس من جرائم ال�ض ر بحيث 1010الفاضل ،محمد .)1973( .المبادئ العامة ف ي� ش
الت�يع
الحسان ،فدمشق.
الجز ئ يا� ،ط ،2مطبعة إ
ن
واليدز،
المج� 1111
تعت� الجريمة تامة بمجرد نقل المرض إىل
الشاذل ،فتوح .)2001( .أبحاث ي� القانون إ
ب
ي
ي
دار المطبوعات الجامعية ،مرص.
( .)2013ش�ح قانون العقوبات
1212نمور ،محمد سعيد.
عليه ودون انتظار نتيجة مادية.
الجزء أ
الول الجرائم الواقعة أ عىل
القسم الخاص
ئ أ ن
 4.4ن
االشخاص ،ط ،5دار الثقافة ش
يتم� الباحثان عىل ش
للن� والتوزيع ،الردن.
رد� تعديل
الم�ع الجز يا� ال ي
1313بهنام ،رمسيس .)1997( .النظرية العامة للقانون
المراجع العربية
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ئ
1212محمد ،ي ن
أم� مصطفى ،مرجع سابق ص .91
الجنا� ،ط ،3مركز الدلتا للطباعة ،مرص.
ي
ف
الط� ي� ظل 1313الشهاوي ،طلعت ،مرجع سابق ص .32
1414مراد ،بن ي
صغ� .)2015( .أحكام الخطأ ب ي
ن
ش
ش
حس� ،محمود نجيب� .)1984( .ح قانون
المسؤولية المدنية ،ط ،1دار الحامد للن� 1414
قواعد
ي
والتوزيع ،أ
ن
اللبنا� القسم العام ،دار النهضة
العقوبات
الردن.
ي
العربية ،مرص ،ص .469
1515مصطفى ،محمود محمود .)1984( .ش�ح قانون
ن
حس� ،محمود نجيب ،المرجع السابق ص .470
العقوبات القسم الخاص ،ط ،8مطبعة جامعة  1515ي
المجال ،نظام .)2010( .ش�ح قانون العقوبات
1616
القاهرة.
ي
القسم العام ،ط ،3دار الثقافة ش
1616الفاضل ،محمد .)1973( .المبادئ العامة ف ي� ش
للن� والتوزيع،
يع
الت�
أ
الردن ،ص . 375
الحسان ،دمشق.
الجز ئ يا� ،ط ،2مطبعة إ
ف
ف
1717سلطان ،أنور .)1987( .مصادر ت ز
االل�ام ي� أالقانون  1717شن� هذا القانون ي� عدد الجريدة الرسمية رقم
المد� أ
ال ن
ن
.1960/5/11
تاريخ
()374
صفحة
()1487
ردنية،
ال
الجامعة
رد� ،ط ،1منشورات
ي
ي
أ
ف
1818الفاضل ،محمد .)1973( .المبادئ العامة ي� ش
الت�يع
الردن.
ئ
1818الفتالوي ،صاحب عبيد .)2014( .مصادر ت ز
الحسان ،دمشق ،ص .273
االل�ام،
الجز يا� ،ط ،2مطبعة إ
ط ،1مطبعة دار الجمال ،أ
1919حسب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 27
الردن.
1919الفار ،عبد القادر .)2015( .مصادر ت ز
لسنة .2017
االل�ام ،ط ،6دار
الثقافة ش
2020الشهاوي ،طلعت ،مرجع سابق أص  46و.47
للن� والتوزيع ،عمان.
2121المادة  57من قانون العقوبات ال ن
رد�
ي
جميعها ف ي�
ذكرت
 -1إذا كان للفعل عدة أوصاف
تحكم بالعقوبة أ
الشد.
الحكم ،فعىل المحكمة أن
الهوامش
 - 2عىل أنه إذا انطبق عىل الفعل وصف عام ووصف
خاص أخذ بالوصف الخاص.
1.1الطراونة ،خالد ،وعبود ،مؤيد .)1999( .خصائص
اليدز وانتشاره ،ط ،1منشورات جامعة مؤته2222 ،محمد ،ي ن
أم� مصطفى ،مرجع سابق ص .87
ف�وس إ
يأ
 Crim.18 Juill 1952,D. 1952, p. 667 2323مشار إليه
الردن ،ص .17
محمد ،ي ن
سابق ص .90
أم� مصطفى ،مرجع
اليدز
2.2دالجليش ،أي .جي .و وايز ،أر .أي .)1999( .إ
أبحاث ف
واليدز،
القانون
�
(.)2001
فتوح.
،
الشاذل
24
24
الملك
والف�وسات الجديدة ،ط ،1مطابع جامعة
إ
ي
ي
ي
دار المطبوعات الجامعية ،مرص ،ص .129
سعود ،السعودية ،ص .1
3.3محمد ،ي ن
( .)2013ش�ح قانون العقوبات
أم� مصطفى .)1999( .الحماية الجنائية 2525نمور ،محمد سعيد.
الجزء أ
ئ
الول الجرائم الواقعةأ عىل
القسم الخاص
الوبا�،
الكبدي
وااللتهاب
يدز
ال
عدوى
للدم من
إ
ي
االشخاص ،ط ،5دار الثقافة ش
دار الجامعة الجديدة ش
للن� والتوزيع ،الردن،
للن� ،مرص ،ص .16
هامش ص .39
اليــدز ،ط،1
4.4أبو
صعـب ،أيــوب فريـد .)1988( .إ
مؤسسة أ
2626الشهاوي ،طلعت ،مرجع سابق ص .50
البحاث اللغوية ،بق�ص ،ص .9
ن
والف�وسات 2727محمد ،ي ن
 5.5ي ن
أم� مصطفى مرجع سابق ص .30
حس� ،ماهر
البسيو� .)1999( .إ
اليدز ي
ي
الجديدة ،ط ،1جامعة الملك سعود ،السعودية ،ص 2828بهنام ،رمسيس .)1997( .النظرية العامة للقانون
ئ
الجنا� ،ط ،3مركز الدلتا للطباعة ،مرص ،ص .593
.1
ي
ن
المجال ،نظام ،مرجع سابق ،ص .416
29
29
ائية
ز
الج
المسؤولية
(.)2014
شكري.
اس
ر
ف
عيىس،
ب�
ي
 6.6ي
ش
للفاعل عن عملية نقل الدم الملوث ،ط ،1دار وائل 3030مصطفى ،محمود محمود� .)1984( .ح قانون
ش
العقوبات القسم الخاص ،ط ،8مطبعة جامعة
للن� والتوزيع عمان ،ص.20
القاهرة ،ص .286
7.7أبو صعب ،أيوب فريد المرجع السابق ص 10وما
ن
حس� ،محمود نجيب ،مرجع سابق ص .435
بعدها.
 3131ي
8.8الشهاوي ،طلعت .)2012( .المسؤولية الناشة عن 3232طلعت الشهاوي ،مرجع سابق ص. 175
اليدز ،ط ،1دار النهضة العربية ،مرص3333 ،محمد ،ي ن
أم� مصطفى مرجع سابق ص .123
نقل مرض إ
المجال ،نظام ،مرجع سابق ص .417
3434
ص.12-11
ي
3535محمد ،ي ن
أم� مصطفى ،مرجع سابق ص .123
 9.9الشهاوي ،طلعت المرجع السابق ص.13 -12
				
1010الطراونة ،خالد وعبود ،مؤيد مهدي ،مرجع سابق 3636المادة 64
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية
ص .84
1111محمد ،ي ن
الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع
أم� مصطفى ،مرجع سابق ص .22-20
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حصولها فقبل بالمخاطرة  ،ويكون الخطأ إذا نجم
الهمال أو قلة ت
االح�از أو عدم
الفعل الضار عن أ إ
ين
			
والنظمة.
القوان�
مراعاة
إهمال أو
عن
أحد
موت
سبب
من
343
المادة
القوان� أ
قلة ت
ين
والنظمة
اح�از او عن عدم مراعاة
عوقب.)..
3737الفاضل ،محمد .)1973( .المبادئ العامة ف ي� ش
الت�يع
الحسان ،دمشق ،ص .283
الجز ئ يا� ،ط ،2مطبعة إ
الس� رقم  49لسنة ( 2008عىل
3838المادة  27من قانون ي
الرغم مما ورد ف ي� المادة ( )343من قانون العقوبات،
إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة
له يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات
أو بغرامة من ( )1000ألف دينار إىل ( )8000آالف دينارأ
ين
ـ وبكلتا ي ن
العقوبت� وعىل المحكمة وقف العمل
هات�
برخصة القيادة مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد
عن ي ن
سنت�) .
3939سلطان ،أنور .)1987( .مصادر ت ز
االل�ام ف ي� أالقانون
ن أ ن
رد� ،ط ،1منشورات الجامعة الردنية،
المد� ال ي
أ ي
الردن ،ص .282
4040سلطان ،أنور المرجع السابق ص .282
4141الفتالوي ،صاحب عبيد .)2014( .مصادر ت ز
االل�ام،
ط ،1مطبعة دار الجمال ،أ
الردن ،ص 276وما
بعدها.
4242سلطان  ،أنور ،أالمرجع السابق ص .362
ن
4343القانون ن
رد� رقم ( )43لسنة  1976والمنشور
المد� ال ي
ي
عىل الصفحة ( )2من عدد الجريدة الرسمية رقم
( )2645الصادرة بتاريخ .1976/8/1
4444سلطان ،أنور ،مرجع سابق ص .298
4545الفتالوي ،صاحب عبيد ،مرجع سابق ص .404
المجال ،نظام مرجع سابق ص .254
4646
ي
الخطأ
أحكام
(.)2015
الط� ف ي� ظل
.
صغ�
بن
اد،
ر
م
4747
ي
بي
الحامد ش
للن�
المسؤولية المدنية ،ط ،1دار
قواعد
والتوزيع ،أ
الردن ،ص .223
4848الفار ،عبد القادر .)2015( .مصادر ت ز
االل�ام ،ط ،6دار
الثقافة ش
للن� والتوزيع ،عمان ،ص .189
 4949ي ز
تمي� حقوق  1993 /1260منشورات مركز عدالة.
 5050ي ز
تمي� حقوق  2000 /2483منشورات مركز عدالة.
المجال ،نظام ،مرجع سابق ،ص .260
5151
ي
5252الفتالوي ،صاحب ،مرجع سابق أص .429
ن
ن
رد�.
5353المادة  261من القانون
المد� ال ي
ي
5454الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .193
ن
المد� (يجوز للمحكمة
5555المادة  2/269من القانون
ي
�ض
تبعاً للظروف وبنا ًء عىل طلب الم ور أن تأمر
بإعادة الحال إىل ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر
ين
ين
التضم� ).
مع� متصل بالفعل الضار عىل سبيل
أ
ن
رد� م 42
5656المادة  42و  43من قانون العقوبات ال ي

ت
ال� يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
إ
اللزامات ي
 -1الرد					.
				
 -2العطل وال�ض ر.
					
 -3المصادرة.
				
 -4النفقات.
م 43الرد عبارة عن إعادة الحال إىل ما كانت عليه
قبل الجريمة فوتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها
المكان.
كلما كان الرد ي� إ
5757الفتالوي ،مرجع سابق ص .441
5858المادة  298عقوبات ن
أرد�.
شي
5959قانون المطبوعات والن� رقم  8لسنة 1998
وتعديالته.
ن
المد�.
القانون
من
266
6060المادة
ي
 6161ي ز
تمي� جزاء  1980 /10هيئة خماسية .موقع عدالة.
ن
المد�.
القانون
من
269
المادة
6262
ني
المد�.
القانون
من
265
المادة
6363
ي
6464الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ص .195
6565الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ص .197
يز
التمي� رقم ( 2003/346هيئة عامة)
6666قرار محكمة
تاريخ .2003/11/4

